












Nuclear Weapons and Nuclear Energy
in Northeast Asia:
Future Prospects and Dilemmas
黒沢　　満**
Mitsuru Kurosawa
Northeast Asia is one of the most complicated and volatile sub-regions in the post-Cold
War era, with the suspicions of nuclear weapon development in North Korea, and concern of
Japan's attitude towards nuclear weapons. On the other hand, with rapid economic develop-
ment in this area, states seem to plan to procure their energy from nuclear power reactors.
Generally speaking, with the widespread use of nuclear energy, the risk of nuclear prolifera-
tion will increase. The future situation of Northeast Asia, which has the above-mentioned
background, is critical for international as well as regional peace and security. In this article,
I will examine the present and future situation of both nuclear weapons and nuclear energy
in this area, and recommend that the efforts to establish a nuclear-weapon-free zone in
Northeast Asia and the efforts to promote regional cooperation in nuclear energy should be
made vigorously in parallel, as the best way to deal with these closely-related issues.
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*本稿の英文および仏文については、それぞれMitsuru Kurosawa, "Nuclear Weapons and Nuclear Energy in Northeast
Asia: Future Prospec也and Dilemmas," UNIDIR NewsLetter, Number 35/36/98, February 1998, pp.34-39.および
Mitsuru Kurosawa, "Armes nucleaires et energie nucleaire en Asie du Nord-e虹　prospects et dilemmes," Lettre de












































































1) Xia Liping, "Maintaining Stability in the Presence of Nuclear Proli托ration in the Asia-Pacific Region," Comparative Strat-
egy, Vol.14, 1994, pp.279-280.
2) Jessica Tuckman Mathews, "Nuclear Power and Non-Proliferation: Where to Draw the Line," William Clark, Jr. and






































3) Motoya Kitamura, "Japan's Plutonium Program: A Proliferation Threat?" The Nonproliferation Review, Vol.3,No.2, Winter
1996, pp.1,10-ll.





















































































































5) Center for International Strategy, Technology & Policy at the Georgia Institute of Technology, The Bordeaux丹otocol on










































































7) The Council on Nuclear Energy and Disarmament(CNED), ASIATOM: A New Framework for Nuclear Cooperation in the
Asia-Pacific Region, June 1996, Tokyo, Japan.
Robert A. Manning, "PACATOM: Nuclear Cooperation in Asia," Washington Quarterly, Vol.20,No.2, Spring 1997, pp.224-
225.
9) William J. Dirks, "ASIATOM: How Soon, What Role, and Who Should Participate?" William Clark, Jr. and Ryukichi
lmd (eds.)j Next Steps in Arms Control and Non一伽Iiferation, 1996, Carnegie Endowment for International Peace, p.98.
24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際公共政策研究　　　　　　　　　　　　　　第2巻第1号
同時に、中国、ロシア、米国の全面的な協力
が必要であり、それは消極的安全保障を与え
るだけでなく、彼らの核配備についても一定
の制限を受け入れるものでなければならない.
原子力平和利用の地域的協力を促進するた
めの第1の措置は、原子力施設および活動の
安全性における協力、ならびに研究開発にお
ける協力である。その後、地域的保障措置シ
ステムが導入され、地域的再処理や国際プル
トニウム管理などを含む核燃料サイクルにお
ける協力が導入されるべきである。ユ-ラト
ムが1956年の条約によって設立されたのと
は異なり、アジアトムは一歩ずつ前進してい
くアプローチをとる長期的な目標である。
北東アジアの平和、安全保障および安定性
を促進するためには、上述の二つの措置が北
東アジアの諸国および域外国によって強力に
追求されることが必要である。これらの措置
を追求することにより、今日ではそれほど高
くない地域国家間の信頼が醸成されるであろ
うし、その信頼の醸成に伴い核問題に関する
協力も促進されて行くであろう。
